











































LCA を基盤とした TOEIC 講義の実践例をケー
ス・スタディとして示し、第 4 章を本稿のまとめ
＜実践報告・調査報告＞
大学英語教育における Learner-Centered Approach の導入
―少人数制 TOEIC クラスでの実践―
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とする。













田（2009, p.23）は、以下の 6 つを大学共通教育英
語が実現すべき基本スキルであるとしている。




c.   仮説を立て検証する力。図書館やイン
ターネットなどのリソースを効果的に
利用する力。
d.   論理的に考え、筋道の通った文章を書く
力。
e.   相手の話をよく聞き、妥当な方法で自説
を主張したり相手を説得したりする力。















































（BROOKS and AMMONS, 2003）。本稿での実践
報告は、このグループワークにおけるフリーライ
ダーの問題を解消する一つの提案でもある。最後
に、本学の共通教育英語の授業では、20 名 1 クラ
スという少人数制を採用している。この少人数制
クラスが、LCA を基盤とした TOEIC 対策授業の
学習効果を最大化していると考えられる。
3. Learner-Centered Approach の実践































ある TOEIC 対策授業（1 年初級 4 クラス・2 年初
級 4 クラスの計 8 クラス）で、第 5 週目から第 15
週目の授業で実施された。また、学習内容は
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問題 4 問を、問 1 ～ 4 を課題 A、問 5 ～ 8 を課題












































く情報交換が行われる。つまり、課題 A と B’ の
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Introducing the Learner-centered 
Approach in University English 
Education
― A Case Study on TOEIC-oriented 
Classes in Japan ―
Ayami MURAKAMI1, Keiichi ITO1, Takeshi USUKI2
The aim of this paper is to argue for the pedagogical 
shift from a traditional Teacher-Centered Approach
（henceforth, TCA）to the Learner-Centered Approach
（henceforth, LCA）. A typical TCA is a so-called lecture 
style, which is common in Japan. In this pedagogy, the 
content of the course is transmitted from a teacher to 
students in a passive way.  There have been many of 
criticisms of a typical TOEIC-oriented class where the 
main aim is to prepare students for the test. The main 
claim is that students cannot acquire fundamental skills 
that they should through required English classes in a 
university context（cf. Okada 2009; Usuki, 2010, 2011）. 
This paper will demonstrate that this argument is not 
adequate and it can be overcome by introducing LCA
（Weimer, 2013）. In LCA, the role of the teacher is 
transformed to that of a facilitator, and this pedagogy 
fosters autonomous learning on the part of the students. 
Furthermore, two case studies that have successfully 
adopted LCA are presented. Each case study reports 
how LCA was applied in a TOEIC-oriented class that 
optimized the small class size with approximately 20 
students per class.
KEYWORDS: Facilitator, Jigsaw, Learner-centered 
approach, Small-size class, Teacher-centered approach
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